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Abstract
The present study aims to investigate the usefulness of eyeblink as an index of response 
to human stimuli on Severe Motor and Intellectual Disabilities (SMID). 51 persons with 
SMID cooperated in this study. We recorded their eyeblinks on videotape in isolation and 
in communicative setting at their bedside. Eyeblink was examined under the condition of 
intervention through singing, and during the rest periods (before and after interventions). The 
results were as follows: (a) the average eyeblink rate in persons with SMID was approximately 6 
blinks per minute during the rest period, (b) the effect of intervention was found in eyeblink 
rate, (c) prolonged blink durations of closing, closed and reopening were observed to SMID. 
The meaning of eyeblinking in persons with SMID was discussed.





























関連（たとえば，Stern et al. （1984））のみならず，コミュニケーション場面における指標とし























ID 歳 月 歳 月 日
1 35 4 麻疹脳炎後遺症 2 4 0
2 24 10 脊髄小脳変性症 6 0 0
3 32 7 脳奇形 0 0 0
4 10 0 出生時仮死 0 0 0
5 27 0 染色体異常 0 0 0
6 31 1 アンジェルマン症候群 0 0 0
7 35 4 染色体異常 0 0 0
8 34 9 点頭てんかん後遺症 0 8 0
9 22 10 急性脳炎後遺症 4 0 0
10 37 6 てんかん重積発作後遺症 29 0 0
11 33 2 結核性髄膜炎後遺症 1 0 0
12 11 4 コルネリアデランゲ症候群 0 0 0
13 29 7 急性脳症後遺症 2 6 0
14 26 8 ヘルペス脳炎後遺症 1 0 0
15 21 3 脳奇形 0 0 0
16 25 0 猫なき症候群 0 0 0
17 14 7 出生時仮死、心奇形 0 0 0




19 39 7 脳炎後遺症 1 5 0
20 31 6 レット症候群 0 0 0
21 17 0 細菌性髄膜炎後遺症後水頭症 0 0 14
22 36 2 点頭てんかん後遺症 0 2 0
23 17 1 出生時仮死 0 0 0
24 35 8 点頭てんかん後遺症 0 0 2
25 21 0 脳奇形 0 0 0
26 25 10 出生時仮死 0 0 0
27 35 5 脳性まひ 1 5 0
28 26 8 アンジェルマン症候群 0 0 0
29 41 11 麻疹脳炎後遺症 0 8 0
30 34 6 出生時仮死 0 0 0
31 26 9 細菌性髄膜炎・水頭症後遺症 0 0 10
32 23 0 新生児期頭蓋内出血後遺症 0 0 2
33 31 9 出生時仮死 0 0 0
34 32 4 細菌性髄膜炎後遺症 0 8 0
35 19 3 脳奇形 0 0 0
36 53 6 出生時仮死 0 0 0
37 36 1 硬膜下血腫後遺症 0 0 0
38 17 11 出生時仮死 0 0 0
39 42 0 レット症候群 0 0 0
40 32 2 染色体異常 0 0 0
41 30 7 無酸素性脳症後遺症 17 0 0
42 9 7 点頭てんかん後遺症 0 3 0
43 20 8 脳性まひ 0 0 0
44 36 11 風疹脳炎後遺症 3 5 0
45 9 7 無酸素性脳症後遺症 0 3 0
46 29 8 脳奇形、出生時仮死 0 0 0
47 24 4 脳血管奇形術後後遺症 3 0 0
48 7 8 慢性硬膜下血腫 0 4 0
49 25 10 点頭てんかん後遺症 0 6 0
50 27 10 副腎白質ジストロフィー 5 0 0



























できる。杉山・田多（2007）によると，健常者の閉瞼時間は 121.7 msec（標準偏差 16.2），開






瞬目頻度（回 /分） 6.02 7.18 
閉瞼時間（msec） 201.14 156.90 
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